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Abstract
Kulturlourismus beschaftigt tourism research and tourism development since many decades. Many
concepts and classifications, surveys and studies have emerged, and yet it seems more stable einige'sehr
prejudices ilber to give KultUltourismus. One of these, though hardly explicit. is pronounced, but usually
implicitly but resonates is the fact and that Kulturlourismus Stadtetourismus are equated, or at least a
broad vetfilgen ilber Oberschneidungsbereich. this impHzite Hypothesis is examined below, using an
empirical data set. In the course of this debate kulturlouristische a priori Segments of the terms of their
socio-demographic Qsterreichischen Sommerlourismus and behavioral variables characterized.
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Kulturtourismus in OsterreichEmpirische 8elege gegen die implizite
Gleichsetzung von Kultur- und SUidtetourismus
Sara Do/nicar & Walter Ender, Wien (Austria)

Ku/turlourismus beschaftigt Tourismusforschung und Tourismuspraxis seit
vie/en Jahrzehnten. Viele Konzepte und Klassifikationen, Umfragen und Stu~
dien sind entstanden und doch scheint es einige'sehr bestandige Vorurteile
ilber den Ku/tUltourismus zu geben. Eines davon, das zwar exp/izit kaum
. ausgesprochen wird, imp/izit aber meist doch mitschwingt ist die Tatsache,
dass Kulturlourismus und Stadtetourismus g/eichzusetzen sind oder zumin~
dest ilber einen breiten Oberschneidungsbereich vetfilgen. Diese impHzite
Hypothese wird im Folgenden anhand eines empirischen Datensatzes untersucht. In Zuge dieser Auseinandersetzung werden kulturlouristische a priori
Segmente des Qsterreichischen Sommerlourismus hinsichtlich ihrer soziodemographischen und Verhaltensvariablen charakterisiert
"Mit Kulturtourismus werden alte Reisen bezeichnet, denen als Reisemotiv
schwerpunktmaBig kulturelle Aktivitaten zugrunde liegen." Hand in Hand mit
der F'ormulierung dieser Definition, weist Dreyer (Dreyer, 1996, 26) auf die
enormen Spielraume hin, die diese Definition zulasst und die darin begrLindet
sind, dass ausschlieBlich die Empfindung der Reisenden als Unterschei~
dungsmerkmal zwischen kulturellen Aktivita.1en und nichtkulturellen Aktivitaten angemessen sind.
Anbieter- oder destinationsseitig ist das hohe MaB an Spielraum und somit
die Unklarheit des Phanomens Kulturtourismus freilich kein erstrebenswerter
Zustand, da er Marktforschungsaktivitaten und somi! das Fundament fOr
strategische Entscheidungen erschwert,
Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, eine differenzierte Darstellung der
Kulturtouristen in Osterreich zu biet~n. Als Detailfrage dieses globalen Themas wird zudem die Frage behandelt, ob es legitim ist, Stadtetourismus als
Erscheinungsform des Kulturtourismus zu betrachten oder ob die Bedeutung
kultureller Angebote fUr Stii.dtebesucher deutlich Liberschatzt wird.
Zu diesem Zweck werden die Daten der letzten osterreichischen Gastebefragungswelle in d~r Sommersaison 1997 als empirische Basis genutzt. Eine
............

198

Sara Do/nicar & Walter Ender

Vielzahl von Indikatoren in dem eingesetzten Fragebogen ermoglicht direkte
oder indirekte ROckschlOsse auf die kulturtouristlsche Ausrichtung der Osterreichbesucher.
Die Gesamtstichprobe der Sommerwelle 1997 der Gastebefragung Osterreich (durchgefUhrt von der Osterreichischen Gesellschaft fur angewandte
Fremdenverkehrswissenschaft am Insti!ut fOr Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftsuniversitat Wien, OGAF) betragt 6604 Personen. Die
Stichprobe ist auf Bundeslander- und Herkunfslanderebene hinsichtlich der
Nachtigungszahlen disproportional angelegt, wobei nach Unterkunftsarten
und Nationen quotiert wird.

1

Kultururlauberklassifikationen

Eine Vielzahl unterschiedlicher Zugange zur Klassifikation von Kultururlaubsformen ist in der Literatur unternommen worden, um den Begriff "Kulturtourismus" zu prazisieren.
Dreyer (Dreyer, 1996) definiert Kulturtourismus in der oben zitierten Form
und nenn! - ohne eine systematische Klassifikalion zu propagieren - Auspril.~
gungsformen des Kulturtourismus: Stiidtereisen, Studienreisen, Bildungstou~
rismus, Sprachreisen und Thementourismus.
Eine umfangreiche Sammrung von Ansatzen findet sich in Richards (Ri"
chards, 1996). Richards zitiert Bonink (Richards, 1996), der zwischen zwei
grundverschiedenen Ansatzen von Kulturtourismus unterscheidet.
.
• ,SehenswOrdigkeiten und Monumente' als angebotsorientierten Beschreibungsansatz, der vor allem den Vorteil leichter Operationalisierbarkeit mich sich bringt und sich stark an der Hochkultur orientiert.
• ,Konzeptioneller Zugang', bei dem der motivationale Aspekte des
Urlaubers im Zentrum steht. Dieser prozessorientierte Zugang befriedigt weniger den Wunsch nach klarer Prazisierung und Klassifikation der Urlauber, stent aber ein sinnvolles Rahmenkonzept fOr die
Motivforscl1ung von Touristen dar.

Kufturtourismus in Osterreich.
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Wie Richards feststeJlt, spiegeln sich beida Ansatze auch in den Definitionsl
der WTG (1995, zitiert in Richards, 1996) wieder. Die enge Definition bein
haltet eine Aufzahlung von kulturtouristischen Aktivitaten, wie den Besucl
von SehenswOrdigkeiten, Festivals, etc_, die vorwiegend der Hochkultur zu
zurechnen sind, der weitere Begriff zielt auf das Lernen durch die touristisch,
Erfahrung ab und betont die dadurch bedingte individuelle Steigerung de
kulturellen Niveaus. Der. Stadtatourismus wird in der zusammenfassendel
Darsteliung von Richards nicht direkt kommentiert, interessant ist jedoch de
Ergebnis einer rein qualitativen Textanalyse der Fallbeispiele aus dem euro
paischen Kulturtourismus, die in diesem Buch dargestelJt sind. Sieben der 11
Beispiele, die fiber den Kulturtourismus der einzelnen Lander Aufschluss ge
ben, verwenden implizit den Stadtetourismus als Synonym fOr den Kulturtou
rismus oder gehen zumindest von einer weit gehenden Oberschneidung die
ser beiden Tourismusformen aus. So konzentriert sich etwa der belgisch!
Kulturtourismus auf BrOssel und die nahere Umgebung, in Danemark win
Kopenhagen als ambitioniertestes kulturtouristisches Angebot ausgewiesen
Frankreichs kulturtouristische Hochburg ist Paris und auch in Rest des Lan
des konzentrieren sich die Angebote in stadtischen Gebieten, Italien ist sicl
zwar sehr wohl bewusst, wie viele kulturelie Angebote auBerhalb des stadti
schen Gebietes vomanden sind, dennoch scheinen die Stadte eine seh
zentrale Rolle im Kulturtourismus einzunehmen, da die Nachfrageanalyse il
diesem Segment ausschlieSlich in den ,cities of art' durchgefiihrt wurde. DiE
Niederlande fordert nun Rotterdam verstarkt ars kutturtouristische Destinati
on, anstatt aile KraJte auf Amsterdam zu konzentrieren, die Spanier erwarter
sich von einem 3-Stadte Panel reprasentative Ergebnisse Ober den Kultur
tourismus ·im Lande und GroSbritannien ist sich bewusst, welche dominantE
Rolle London fOr den ktinigtichen Kulturtourismus spielt. Weniger stadtekon
zentrierte Darstellungen stammen aus Deutschland, Griechenland ul1 d Irland
Nehrstedt ordnet Kullurtourismus historisch ein und unterscheidet auf diese
Basis folgende Stufen des Kulturtourismus:
• Kulturreise: Neue Deutschlandreise mit dem Ziel, historlsch begrOndetE
deutsche Identitat zu erforschen.
• Speziell auf "Kuttur" gerichtete Reise: Oberbegriff fOr Kultur-, Bildungs- und Studienreisen

::,

• Kultur im Tourismus: Setzen von kullurellen Aktivitaten im Rahmen
einer nicht primar auf Kultur ausgerichteten Reise

..
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• Reisekultur: Tourismus als Kultur, die zwischen sich fremden Kuituren vermit\elt.
Wieder einen anderen Blickwinkel nimmt Wohler (Wohler, 1997) ein. Er systematisiert die kulturtouristischen Formen in Bezug auf ihren Raum- und
Zeitbezug und Identifiziert auf diese Art und Weise 5 Auspragungsformen:
• Geschichtstourismus/Historismus (vergangenheitsorientiert im eigenen oder fremden Land)
Naturerbe- und Kulturerbetourismus (vergangenheitsorie!iert 1m eigenen oder fremden Land)
Selbstreprasentationstourismus
Land)

(gegenwartsorientiert

in

eigenen

• Ethnien-Tourismus (gegenwartsorientiert im fremden Land)
Die Kulturreise in ihrem Kern kann allen diesen Bereichen entspringen, erfordert jedoch ein spezifisches kulturelles Interesse und die primar kulturelle
Ausrichtung der Reise. In diesem letzten Punk! ist we it gehende Obereinstimmung mit Dreyer (Dreyer, 1996) gegeben. In diesem Sinne ist der StMtetourismus (der in der Systematik im Selbstreprasentationstourismus einzugliedern ist) nicht automatisch mit Kulturtourismus gleichzusetzen, kann jedoch durch kulturelles Interesse und entsprechende Reisemotivation als eine
Form des Kultururlaubes angesehen werden.

2

A priori Gruppierung der Kultur- und Stadteurlauber

Einen empirischen Einblick in den 6sterreichischen Kulturtourismus ermoglichen die Daten der Gastebefragung Osterreich, wobei hier die 8efragungswelle im Sommer 1997 die Grundlage darstellt. Zu Beginn des Interviews
wurden die Gaste gebelen, anzugeben, "In welche Gruppe ihr Urlaub am
besten einzuordnen ware," wobe! eine Kategorie ,Kultururlaub' angeboten
wurde. Diese Selbstbeurteilung entspricht der Forderung nach subjektiver
Empfindung bzw. primarer Reisemotivation des Urlaubes und wurde som!t
als Trennkriterium ausgewahlt. Weiters wird unterschieden, ob die Gaste in
den Landeshauptstadten befragt wurden oder nicht. Eine Kreuztabellierung
dieser beiden Kriterien ist in Abbildung 1 dargestellt1 •

Kulturtourismus in Osterreich

Abblldung 1
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Kultururlauber und Stadtebesucher kreuztabelliert
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Diese einfache Haufigkeitsverteilung zeigt auf, dass von den Stadteurlaubern
nur 36 Prozent sich als Kulturtouristen einstufen, und dass unter den Kultururlaubern nur 40 Prozent in StMten angetrotfen wurden. 1m Foigenden
werden daher drei Reisendengruppen detailliert untersucht und mit den Obrigen Osterreichurlaubern vergleichen:
• Die landlichen Kultururlauber, die ihren Urlaub als Kultururlaub ein- .
slufen, sich jedoch zu diesem Zwecke nicht in Landeshauptstactten
, aufhalten. Da sich in dieser Gruppe auch Urlauber befinden, die nicht
in Stactten befragt wurden, sich aber dennoch als solche einstufen,
werden diese verdeckten Stadtereisenden (13 Prozent) eliminiert. Es
verbleiben daher im gewichteten Datensatz noch 251 Personen.
• Die Stadtereisenden, die ihre Urlaub nicht als Kultururlaub klassifizieren (194';pe.r~onen) .
• Die Stadtereisenden, die ihre Reise in erster Unie aus kulturellen Interessen angetreten sind £-341 .Personen).

A/EST, sdh Congress 2000, Vol. 42
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Urlaubergruppen im Vergleich

!nsgesamt sind sehr deutHche Unterschiede zwischen den vier untersuchten
Gruppen (ink!. der Referenzgruppe der Obrigen Reisenden) zu erkennen,
wobei insgesamt gesagt werden kann, das die landlichen Kultururlauber elne
Zwischenstellung zwischen Stadtereisenden und stiidtischen Kultururlaubern
einerseits und den Obrigen Giisten (Erholungs-, Bade- und Wanderurlauber)
darstellen, wie Abbildung 2 verdeutlicht

Abbitdung 2

Mitte/werle und ANOVA-Ergel?nisse
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• Sig. 2

den p-Werl der Varianzanalyse an, wenn die ANOVA ohne dilil Reflilnmzgruppe

(sonslige Urfauber) durchgefOhrl wird.

Die Extrempositionen auf dieser Kontinuum nehmen konsequent die ,sonsti"
gen Urlauber' einerseits (iiJtere Gaste mit geringerem Einkommen, langer
Aufenthaltsdauer, am meisten Mitglieder der Reisendengruppe, geringe Elntrittsausgaben und geringe Pro-Kopf-Tagesausgaben) und die Kultururlauber

Kulturtourismus in Dsterreich
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im statitischen Raum ein. 1m Foigenden werden die beiden Kultufurlaubertypen und die Landashauptstadteurlauber in aller Kurze skizziert2 .

3.1 Kultururlauber im liindlichen Raum
Gaste, die sich als Kultururlauber fUhlen und nicht in den Stadten aufhalten,
sind vor all em in Tirol (30 Prozent dieser Gruppe), in Niederosterreich (16
Prozent), Salzburg (14 Prozent) und Kiirnten (13 Prozent) anzutreffen.
Hinsichtlich des Berufes der Gaste ergeben sich auffallende Abweichungen
zu den ubr/gen Stadte- und Kultururlaubern durch den hohen Antell an Pensionisten (28 Prozent der Kulturtouristen 1m landlichen Raum).
~

--

56 Prozent nachtigen in Hotels der ~1s~ und heben sich somit
7ganz deutlich von den stiidtischen Kultururlaubern und den SHidtereisenden
abo 15 Prozent wahlen die Ein- oder Zweisternkategorie und 2B Prozent die
Viersternkategorie.
Nur 10 Prozent reisen alieine, 88 Prozent mit Partner.
FOr.57 Prozent stellt diese Urlaubsreise den I-;Iaupturlaub dar, fUr 26 Prozent
ist es die Zweit- oder Drittreise. An dieser Stelle ist erneut klar der Unterschied zu diffi'",§'bHshgen°·iJrl·aub"'ern erkennbar, die sich immerhin zu Gber 70
Prozent auf ihrem Haupturlaub befinden.
Die signifikanten Unterschiede in der Ausubung von Urlaubsaktivitaten ist in
Abbifdung 3 und Abbildung 4 dargestellt.
Kultururlauber im iandlichen Raum besuchen gerne SehenswOrdig/$~J.ten......
Auch zeichnen sie sich dad~rch aus, dass sie zu einem h61Pereri15?6zefrtsatz
Rad fahren als sie Erholungsurlauber in Osterreich. Fallweise beteiligt sich

~nfalls fast die H~iJfte an A!N~~gw;;ill.!.1ru1.,,,,.,

AIEST,

sdh Congress 2000,
I

Vol. 42
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Abbildung 3

Haufig ausgeubte Urlaubsaktivitaten im Vergleich
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' ..• ,.",
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..-

Museums"""'" " ,.......
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,.

~. .!. ,,~,.!. ":. ~.======~~~~~~~
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~5''';'

.J.......

~!!!!~!!!!~~....~....
am Abend ausgehen ~··!!=!~~r••·1
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Feslivals/Konzerten
~

I

Ausflugsfehrten
Organ. Ausfluge
-I·

o

10
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60

• Stadteurlauber
" Kultururlauber sladlischer Raum
o Kultururlauber landllcher Raum
• sonstige Urlauber

Quella:

6GAF, 1997

Hinsichtlich der Osterreicherfahrung, bietet das Segment der Kultururlauber,
die sich im landlichen Raum aufhalten mit 17 Prozent einen mehr als d~oeeeit
so hohen Anteil an E..mtp"§§"\I.,I~.Q,~rl',l als;..gie sonstigen Urlauber:

-

-

.

.

.

Mit einer 53 prozentigen ziemlich sicheren Wi.ederbes~bsicht schlagt
dieses Kultururlaubersegment aile Gaste, die sich in"Stadten aufhalten bei
weitem.
Hinsichtlich der genutzten Informationsquellen (slehe Fehlerl Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden:) fallt auf, dass die Kulti:ii1oITriStmnm-1a1'iCfti:-'
chen Raum-am_s.eJ1.ensten die Meinung vertreten, sie wOrden keinerlei Informationen benotigen. Reiseveranstalterkataloge erfreuen sich sehr hoher Beliebtheit.
-=-.
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Fallweise ausgeiibte Urlaubsaktivitaten im Vergleich

Besuch von
Theater/MusicailOper
Museums/Ausstellungsbesuch
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[]
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Quelle:

50

60

Sti!.dteurlauber
Kullururlauber stadtischer Raum
Kuitururlauber landlicher Raum
sonstige Urlauber

6GAF, 1997

Die Reiseentscheidung des Kultururlaubers im landfichen Raum weicht kaum
von derjenigen der sonstigen Urlauber ab, jedoch sehr wohl von den stadtisehen Kultururlaubern, die tendenziell kurzfristigere Entscheidungen treffen.
FGr ganz spontane Besuche sind jedoch landliche und stadtlsche Kulturintere~sierte im selben AusmaB zu haben.

AIEST,

sdh Congress 2000,
i

Vol. 42
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Reiseentscheidung getroffen vor ... Monaten

Abbildung5
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Quelle:
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3.2 Kultururlauber 1m stadtlschen Raum
Mit 61 Prozent ist die uberwiegende Mehrheit dieser Gaste naturgemaB in
Wien anzutreffen. Salzburg nimmt auf diesem Markt mit 17 Prozent die
zweite Position ein, gefolgt von Innsbruck mit 7 Prozen!.
Ahnlich wie die Stadteurlauber, werden HQ!$,~t..g.~b.?.t::.~~!!.-Kat§.~e vorgezogen. Mit 58 Prozent wahlt der GroBteil die Viersternkategorie, "gefolgl
von Dreisternbetrieben (30 Prozent).
21 % der stadtischen Kultururlauber sind alleine unterwegs, 71 Prozent studieren die lokale Kultur zu zweit.

KultUl10urismus in Osterreich
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Als Hauptur!aub sehen 49 Prozent dieser Gaste den Aufenthalt, gefolgt von
der Beschreibung des Urlaubes als KurzreisEE,{9.(tP...fQ.Yl.'l!l.
..

";._~~;.v,,,-,.,,,,,,~_,,,,-~, .. ~.,,::=~.,~ ~

Wie Abbildung 3 und 4 aufzeigen, sind Kultururlauber im stadtischen Raum
~~~rl.~~~~r ~f!1.J:3~§:ygh,y'Q\l, a,bendlicn.er:LAuffq~rungep. sei dies nun Theater, Oper oder Musical.' Auch Museen und Ausstenungen erfreuen sich bei
dieser Gruppe der grol3ten Belj;@heirlmrfierhln-geBeh mehr als 35 Prozent
an, dieser FreizeitbescM.ftigung in ihrem Urlaub haufig nachzugehen. 1m Besuch von SehenswOrdigkeiten wird diese Gruppe allerdings sowohl von den
nicht-stadtischen Kultururlaubern als auch von den Stadteurlaubern geschlagen.

Knapp mehr als ein Dritte! dieser Gaste z8hlt zu den Erstbesuchern, damit
sind die Stadlkulturtouristen jene Urlaubergruppe, die den hochsten Anteil an
Urlaubern ausweist, die noch nie zuvor in Osterreich waren ......--··-~
"""'"'...,...."';.--,........... --="?'"~~..,-.'I"I')

Abbildung 6

Unterschiede in der Nutzung von Informationsquellen
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Quelle:

dGAF,

1~97
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Kultururlauber im stadtischen Raum Nutzen am haufigsten ~osl2ekte aller
Art, um sich Ober die kulturellen Angebote der Stadte Ihrer Wahi'zit'irkundigen. Auch Reiseveranstalterkataloge sind geeignet, die Zielgruppe der Kulturtouristenzu'erreTCfierr-----

3.3

Der Stadtereisende

Stadtereisende sind etwas weniger Wien-konzentriert als die kulturinteressierten Stadteurlauber. 54 Prozent der Gruppenmitglieder verbringen ihren
Urlaub in der Hauptstadt. Innsbruck (17 Prozent) und Salzburg (16 Prozent)
scheinen fOr diese Urlaubergruppe etwa in gleichem AusmaB attraktiv zu
sein. Aile Obrigen Landeshauptstadte k6nnen nicht mehr als vier Prozent der
Stadteinteressierten als Gasle verzeichnen.
Stark abweichende Berufsstrukturen sind unter den Stadtereisenden erkennbar. So fallen 13 Prozent aller tic;;b.plekUr.ld-StuElenten in diese Reisendengruppe. Dies ist der bei weitem h6chste Anteil, den eine der hier beschriebenen Urlaubergruppen verzeichnen kann. Den nachst h6heren Anteil verbuchen ebenfalls die Stadte fOr sich: 8~zent ~~Jtet1der:l-"A(lgestellten und
E!~?-mten .. unternehmen eine Stadtereise. Diese beiden Berufsgruppen slellen
somit beinahe ein Drittel aller Stadleurlauber.

tlotelkategO~

Stadteurlauber ziehen ebenfalls h6here
var, sind jedach
.'~-----=--haufiger (17 Prozent) auch in Hotels der Ein- und Zweisternkategorie anzutreffen. Dieses verhalten geht auf Kosten der Viersternbetriebe, die mit 49,
Prozent dach deutlich seltener in Anspruch genommen werden als dies unter
den stadtischen Kultururlaubern der Fall ist.
Mit einem Anteil von 22 Prozent sind Stadtereisende am haufigsten alleine,
anzutreHen, weitere 74 Prozent sind mit ihrem Partner unterwegs.
Stadtereisende haben nicht nur die kOrzeste, Aufenth~r, ganze 35,
Prozent geben an, sich auf elnem Kurzurlaub zu befinden. Obgleich der An-i
tei! mit nur 3 Prozent gering ist, failt auf, dass sawohl bei den stacttischen i
Kultururlaubern als auch bei den Stacttereisenden der Anschluss an eine be-!
rufliche Reise zum Stactteurlaub genutzt wird.
Hinsichtlich der in Abbildung 3 und 4 dargestellten Urlaubsaktivitaten sind
Stadtereisende in etwas h6herem AusmaB geneigt, den Abend in einem
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n~tEtrt LQ/:{aL,zu,verbringen als in einer Theatervorfuhrung. UntertaQs domi~eI\..Sehenswur.di~keiten~ wobei man sich nicht ungern einem organisier-----,---.--"
"y
ten Ausflug anschliel3t.
~~'

24 Prozant der Stadtereisenden waren noch niemals zuvor in Osterreich. Ein
Anteil, der zwischen dem der stadtischen Kultururlauber und jenem der Kultururlauber im landJichen Bereich liegt.
Das InformationsbedQrfnis der SUidtereisenden halt sich in Grenzen. Fast 35
Prozen! geben an, keine Informationen zu brauchen, ein beachtlicher Antell
wenn man die hohe Erstbesucherquote bedenkt. Das Informationsmedium,
das sich auffallender Beliebtheit unler diesen Urlaubern erfreut, ist die Reiseliteratur.
"--- "' , "")
Stadlereisende entscheiden sich weniger hiiufig in letzten Monat vor Urlaubsantritt tOr die Reise, der GroBteil dieser Reiseentscheidungen wird jedoch
von einem bis vier Monaten vor Antritt des Urlaubes beschlossen.

4

Entwicklungstrends

Die' Betunde hinsichtlich der zukOnftigen Nachfrageentwicklung sind kontroverso Einerseits beruft man sich-auf-Statisti,ken, die uber Besuche von Attraktionen Auskunft geben r(~j,ards, 1~)Diese Zahlen deuten auf einen
enormen Anstieg in den letztei'f'JallrZehnten hin. In Europa etwa haben sich
die Besuche von kulturellen Attraktionen in den vergangenen Jahren verdoppelt. Richards weist aber auch darauf hin, dass diese Besuche nicht notwendigerweise als Primarmotive fUr die Reise einzustufan sind, und demzufolge
nicht abschatzbar ist, in welcher Weise sich die Nachfrage des Segmentes
der reinen Kultururlauber (mit dem eigentJichen zentralen Reisemotiv ,Kultur')
, entwickelt hat. Der Anteil liegt zwischen 5 und 10 Prozent und sche~
uberprop0rtional zur Gesamtnachfrage zu steigen.

r-

.. &""_... ,

, .. ,......

~

Fur einzelne Destinationen ist jedoch vorwiegend von Bedeutung, welche
Trends in den Hauptherkunftsmarkten erkennbar sind. Fur Osterreich ist also
die Entwicklung am deutschen Markt wesentHch und dieser weist laut RA 92
bzw. 97 (zitiert in Zins, 1998) einen rOckfautigen Trend auf. So sank das Interesse an Kulturreisen von 1992 bis 1997 von 9 auf 8 Prozent, das an Studienreisen sagar von 13 auf 10 Prozent
Letztere Entwic;;klung spiegelt sich in der Veranderung der Urlauberanteile
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der in diesem Beitrag beschriebenen Urlaubergruppen deutlich wieder (siehe
Abbildung 7).

Abbitdung 7

Veranderungen der Urlaubergruppenanteile von

Sommer 1994 auf Sommer 1997
Kulturtouristen landlicher
\
Raum

5
7

Sti:idtereisende

Que//e:

-+-1994 -11-1997

Kulturtouristen
stadtischer Raum

OGAF, 1997

Wah rend der Anteil der reinen Stadtereisenden ohne spezifische kulturelie
Reisemotivation konstant blieb, mussen beide Urlaubergruppen, die Kultur
als primares Reisemotiv nennen, Einbussen hinnehmen. Der Anteil sank bei
den Kultururlaubern im Ii:i.ndlichen Raum von 9 auf 4 Prozent, in der Stadt ist
der ROckgang von 7 auf 3 Prozent nicht minder stark ausgepri:i.gt.
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Zusammenfassung und Empfehlungen

lnsgesamt zeigt sich, dass selbst auf Basis einer sehr schlichten a priori
Segmentierung der Osterreichurlauber nach zwei Eigenschaften, namlich
ihrer eigenen Einschatzung des Urlaubes als Kultururlaub sowie des Aufenthaltes in der Destination Stadt, hochinteressante Unterschiede zwischen den
Urlaubergruppen erkennbar sind, die fOr die 2ielgruppenausrichtung sowie
das operationale Marketing von gramer Bedeutung sind 3 • Deutlich zeigt sich
auch, dass der Oberschneidungsbereich von Kultururlaubern und Stadteurlaubern keineswegs so hoch ist wie implizit in vie len AusfOhrungen zum
Thema Kulturtourismus angenommen. Obwohl viele der offensichlichen Eigenschaften (Tagesausgaben, Dauer des Aufenthaltes und Besuch von SehenswOrdigkeiten) kaum Unterschiede zwischen Kultururlaubern in dar Stadt
und Stadteurlaubern ernennen lassen, weisen andere Indizien - Berufsstruktur, Wien-Konzentration, Aktivitaten im Bereich der ,Hochkultur', Wahl
der Hotelkategorie, Zeitpunkt der Reiseentscheidung - auf die Unterschiedlichkeit der Segmente hin. Auch die Entwicklungstrends bezuglich der Anteile
dieser beiden Urlaubergruppen unterscheiden sich. So sind die Stadteurlau.ber in Osterreich das stabilere Marktsegmente, wahrend die Kultururlauber in
den Stadten eine rUcklaufigen Trend zu verzeichnen haben.
Produzenten kulturtouristischer Angebote sollten daher in jedem Faile genau
Oberlegen, welches 2ielsegment sie bearbeiten wollen und ihren strategisehen Oberlegungen und Entscheidungen entsprechend fokussierte Marktforschung zugrunde legen. Stadtedestination hingegen sollten sich stets vor
Augen halten, dass keineswegs ein GroBteil ihrer Gaste aus primar kulturellen Motiven zu Besuch sind. Der Besuch von SehenswOrdigkeiten ist nicht
als ausreichender Indikator fUr die primar kullurtouristische Reisemotivation
zu betrachten und die Angebote der SMdtedestinationen soUten in Ihrer 2ielsegmentbearbeitung die wesentlichen Unterschieden ihrer Gastesegmente
b~rOcksichtigen.

6
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Anmerkungen

1

Die zugrundeliegenden ungewichleten Zahlen der Belragten betragen in den entsprechend fett hefVorgehobenen Feldern zwischen 500 und 560.

2

Falls nicht anders kommenliert, weisen aile angefOhrten beschreibenden Merkmale der
Urlaubergruppen signifikante Chi..Quadral-Werte auf dem Signifikanzniveall von 99 Prozent sowahl im Viergruppen als auch im Dreigruppenvergleich auf.

3

1m Fall einzelner kulturtouristischer Anbieter (etwa eines Museums) ist es freilich moglich
noch viel spez.ifischere Segmente zu untersuchen, wie etwa aile Gaste, die angeben,
Mufig Museen und Ausstellungen zu besuchen. Diese zeichnen sich ubrigens aus durch
einen 75prozantigen Stammgasteanteil (dieser Wert entspricht eher dem der Kultururleuber in land lichen Regionen). Informationsbedarf und Eintrittsausgaben 1m Bereich wie ar
auch fUr Statitereisende charakteristisch ist und Einkommensniveau sowie mittteres Alter.
das wieder eher den nicht-stadlischen Kultururlaubern entspricht. Nur 33 Prozent der
Museums- und Ausstellungsbegeisterten sind in Sladten unterwegs.

